
















— Data abstraction from BCCWJ aided by a dependency analyser —
Masataka Ogawa (The University of Tokyo, Komaba)


















ぞれの構文において，異なる統語役割を持つ。本稿では，E. V. Clark and H. H. Clark
(1979)に倣い，移動する物体を「移動物」（locatum），その移動物が移動する着点およ
び起点を「場所」（location）と呼ぶ。






(1) a. 太郎が壁にペンキを塗った。（移動物目的語構文 locatum-object variant）








b. 太郎が ペンキで 壁を 赤く 塗った。（場所目的語構文・結果述語は目的語を
修飾）
結果述語に関しては，目的語の指示対象の変化のみを表せるという「直接目的語制約」








































































































































































































この観察は，Levin and Rappaport Hovav (1995)により，直接目的語制約（Direct Object



































































































































が代換動詞に係っているものを取り出すために，Kurohashi-Nagao Parser 5.0 (KNP,
Revision.0209a5ef on 2021-02-06, 黒橋，長尾 1992) により各文の係り受け構造を解
析した。KNP による係り受け解析に必要な形態素情報は，Juman++ Version 2.0.0-
rc3 (Dictionary: 20190731-356e143 / LM: K:20190430-7d143fb L:20181122-b409be68
F:20171214-9d125cb, Tolmachev, Kawahara, and Kurohashi 2018, 2020) により解析し
た。これら Juman++/KNPは，Pythonで実装された Juman++/KNP用のラッパーであ
る pyknp (Richardson, Shibata, Hayashibe, et al. 2021)から操作した。その際の Python
には，Windows Subsystem for Linux上の Ubuntu 18.04 で動作する Python 3.9.5 (Van
















































詰まる 移動物 移動物 規則正しい（1） 1 1
場所 場所 黒い（1） 1 1
移動物か場所（ambiguous） 移動物 深い（1）,浅い（1） 2 2埋まる
移動物 移動物 深い（1） 1 1
満ちる 移動物か場所（ambiguous） 移動物 青い（1） 1 1
移動物 移動物 生々しい（1）,薄い（2） 2 3
自動詞
滲む 場所 移動物 赤い（1） 1 1
括る 移動物か場所（ambiguous） 場所 緩い（1） 1 1
移動物か場所（ambiguous） 移動物 きつい（1） 1 1
場所 移動物 きつい（1）,緩い（1） 2 2
移動物 移動物 きつい（3）,緩い（1）,厚い（1）,薄い（1）,分厚い（1） 5 7巻く
場所 場所 緩い（1）,丸い（1） 2 2
詰める 移動物 移動物 堅い（5）,細かい（1） 2 6
刺す 移動物 移動物 丸い（2） 1 2
移動物か場所（ambiguous） 移動物 バランス良い（1） 1 1
移動物 移動物 多い（1） 1 1飾る
場所 場所 明るい（1） 1 1
移動物 移動物 可愛い（1）,美しい（1） 2 2
移動物か場所（ambiguous） 場所 高い（1） 1 1
場所 移動物 彩り良い（1） 1 1
移動物 場所 多い（1） 1 1
盛る
移動物か場所（ambiguous） 移動物 美しい（1） 1 1
張る 移動物 移動物 深い（4）,浅い（1）,大きい（3） 3 8
移動物か場所（ambiguous） 移動物 むらない（1） 1 1
移動物 場所 丸い（1） 1 1
移動物 移動物 厚い（3）,小さい（1）,淡い（1）,濃い（1）,薄い（53） 5 59
場所 場所 黒い（8）,青い（1）,赤い（5）,白い（3） 4 17
塗る
場所 移動物 黒い（1）,赤い（1）,白い（1） 3 3
移動物か場所（ambiguous） 場所 きつい（1） 1 1
移動物か場所（ambiguous） 移動物 きつい（1） 1 1
場所 場所 きつい（3） 1 3
移動物 場所 きつい（1）,堅い（1） 2 2
縛る
移動物 移動物 緩い（1） 1 1
場所 移動物 きつい（1） 1 1絡める 移動物 移動物 薄い（2） 1 2
無
流す 移動物 移動物 薄い（1） 1 1






移動物か場所（ambiguous） 場所 細かい（1）,薄い（1） 2 2削る
移動物 場所 大きい（1） 1 1
場所 移動物 心地好い（1） 1 1
移動物か場所（ambiguous） 場所 大きい（1） 1 1消す
移動物 移動物 白い（1） 1 1
拭う 移動物 移動物 小さい（1） 1 1
他動詞
有















































本稿のグロス用の略語は，Leipzig Glossing Rules (Department of Linguistics of Max












キー: (品詞="形容詞-一般" AND 活用形="連用形-一般")
AND 後方共起: (
語彙素 = "和える" OR
語彙素 = "射る" OR
語彙素 = "飾る" OR
語彙素 = "絡める" OR
語彙素 = "括る" OR
語彙素 = "刺す" OR
語彙素 = "縛る" OR
語彙素 = "散らかす" OR
語彙素 = "詰める" OR
語彙素 = "留める" OR
語彙素 = "流す" OR
語彙素 = "塗る" OR
語彙素 = "張る" OR
語彙素 = "葺く" OR
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語彙素 = "巻く" OR
語彙素 = "塗す" OR
語彙素 = "満たす" OR
語彙素 = "盛る" OR
語彙素 = "空ける" OR
語彙素 = "漁る" OR
語彙素 = "洗う" OR
語彙素 = "片付ける" OR
語彙素 = "消す" OR
語彙素 = "削る" OR
語彙素 = "濾す" OR
語彙素 = "浚う" OR
語彙素 = "絞る" OR
語彙素 = "雪ぐ" OR
語彙素 = "剃る" OR
語彙素 = "解く" OR
語彙素 = "拭う" OR
語彙素 = "拭く" OR
語彙素 = "溢れる" OR
語彙素 = "埋まる" OR
語彙素 = "輝く" OR
語彙素 = "混む" OR
語彙素 = "刺さる" OR
語彙素 = "染まる" OR
語彙素 = "散らかる" OR
語彙素 = "閊える" OR
語彙素 = "詰まる" OR
語彙素 = "滲む" OR
語彙素 = "満ちる" OR
語彙素 = "孵る" OR
語彙素 = "片付く" OR
語彙素 = "涸れる" OR
語彙素 = "漏る")



















import pandas as pd
import subprocess
from multiprocessing import Pool
from joblib import Parallel, delayed











































































is_adv_like = '<用言:形 ><係:連用 >' in self.a_feat
is_des_form = bool(re.search('<ID:～く [^て]*>', self.a_feat))
or \↪
bool(re.search('<ID:～に.*>', self.a_feat))
return is_adv_like and is_des_form
def is_adjacent(self):
return '<修飾 >' in self.a_feat
def is_target_verb(self, verbs):
bools = []
for verb in verbs:
bools.append(verb in self.v_repname)




d = {lst[i][0]: lst[i] for i in range(len(lst) - 1, -1, -1)}
return list(reversed(d.values()))
def _arg_list(self):
if self.is_verb_mod_pair() > 0:
arg_info = self.v_feat.split(">")
arg_info = map(lambda arg: arg[1:], arg_info)
arg_info = list(filter(lambda arg: "述語項構造" in arg,
arg_info))↪
if len(arg_info) == 0:
return []
arg_info: str = arg_info[0]
tgt = arg_info.split(":")[-1] # 最後の:以降を抽出
if ";" not in tgt:
return []
tag = tgt.split(";")
cases = [t.split("/")[0] for t in tag]
flags = [t.split("/")[1] for t in tag]
nouns = [t.split("/")[2] for t in tag]
arg_list = [[case, flag, noun]
for case, flag, noun in zip(cases, flags, nouns)]



















def extract_flag(self, flag_str: str):
try:
arg_list = list(
arg for arg in self.arg_list if arg[0] == flag_str)
arg_list = [




def arg_order(self) -> str:
if self.is_verb_mod_pair() > 0:
order = self.v_feat.split(">")
order = map(lambda arg: arg[1:], order)
order = list(filter(lambda arg: "格関係" in arg, order))
order = list(map(lambda arg: arg.split(":")[1], order))
order = list(filter(lambda arg: arg in "ガニヲカラデ外の関係",
order))↪







if self.is_verb_mod_pair() > 0:
voice = self.v_feat.split(">")
voice = map(lambda arg: arg[1:], voice)
voice = list(filter(lambda arg: "態:" in arg, voice))
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if len(voice) == 0:
return ""






return '<連体節 >' in self.v_feat































tag_dic = dict((x.tag_id, x) for x in result.tag_list())
targets = []
for tag in result.tag_list():
if tag.parent_id != -1:
targets.append(
Target(













































































elapsed_time = time.time() - start
print(linenum, int(serial), round(elapsed_time, 2), sep='\t')
has_pair = sum([t.is_verb_mod_pair() for t in targets])






















































data_df = pd.DataFrame(data_dict, index=[0])
else:
for t in targets:





















































data_df = pd.DataFrame(data_dict, index=[0])
return data_df
def main():













if __name__ == '__main__':
main()
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